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This study examines the sustainability of the residential 
environment, the degree of inheritance of a specific ethnic 
cultural identity, and the retention of this distinctiveness 
among the Japanese people who migrated to the Dominican 
Republic in the 1950s. Detailed investigations were conducted 
into their way of life in the Caribbean nation from the 
perspective of cultural anthropology. 
At present, approximately one-fifth of these immigrant 
families remain intact after settling in the Dominican Republic. 
The success of the settlement was partly owing to their 
adherence to their often strict ethnic Japanese customs and 
moral codes in their daily activities and in their interactions 
and negotiations with the broader Dominican society. To 
identify the role that their ethnic identity played and the 
manner in which it has been expressed in the communities in 
question, we explore the present realities of these living 
cultures, as well as their memories of the past 60 years, from 

















































































































した。その中から 249 家族・1,319 名が選ばれ 3)、1956

















果、1963 年までに 133 家族 611 人が帰国、70 家族 376
人がブラジル、パラグアイなどの南米へ転住、45 家族 230
人が残留 4)した。現在、移住者 1 世の高齢化が進み、世代
交代が進んでいる。残留することを選択し、異国の地で根





























































































写真 3．入植当時の住居 B（左）、セルフビルドの住居 C（右） 
  
























らドミニカへ移住したが 6)、移住から 25 年後の 1981 年
に作成された移住者名簿 7)を基にドミニカ共和国に定住
した 162 世帯の出身地を分類すると、19 都道県であった。
まとまった農地が少なく 1 戸あたりの耕作面積が極端に
少なかった鹿児島県の出身者が最も多く、定住した全移
民の約 1/4 を占めていた（表 1）。人口の多い鹿児島県、
高知県出身者は年に一度、県人会を開催し、入植から 62
年経った現在も同郷者との親交を深めている。 
移民 1・2 世の 14 名、68～90 歳を対象に、移民母村の
居住環境についてヒアリングを行った。出身地は鹿児島
県 6 名（霧島市、阿久根、串木野市、曾於市、南さつま
市、川辺郡）、山口県 2 名（山口市、岩国市）、熊本県 2
名（合志市、菊池郡）、高知県 1 名（土佐市）、徳島県 1
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